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定する文脈で説明すると IRTは，項目識別力（Item discrimination，以下識別力）と項目困難度（Item 
difficulty，以下困難度）という二つのパラメータによってそのテストで適切に学力が測定できてい 3 











































下 ICC）の事例である。それぞれの項目のパラメータは，人事が a=1.0，b=1.5，予算配分が a=0.5，
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表 3 IRT で推定されたパラメータ 
 
 
図 2 学長の権限の集中度と大学経営全般に関する 18 の質問項目の ICC 
 
 
図 3 学長の権限の集中度と教学に関する 14 の質問項目の ICC 
 7 
表 3 IRT で推定されたパラメータ 
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図 4 教授会の権限の集中度と大学経営全般に関する 18 の質問項目の ICC 
 
 
図 5 教授会の権限の集中度と教学に関する 14 の質問項目の ICC 
 







図 4 教授会の権限の集中度と大学経営全般に関する 18 の質問項目の ICC 
 
 
図 5 教授会の権限の集中度と教学に関する 14 の質問項目の ICC 
 



































































2） これは，“狭義の EBPM” が一部の経済学者によって牽引されているにも関わらず（小林，
2018），その手法が誘導型推定に偏っていることからも自明である。
3） 呉・島・西村（2019）は “狭義の EBPM” で推奨される手法に引っ張られたことで，連続量の
ものを2値変数として用いた典型である。連続量のものを2値として用いることは検定力が下が
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The purpose of this study is to examine the validity of measurement using Item Response Theory (IRT) 
in the case of university governance. The main conclusions obtained in this paper are as follows: First, 
unidimensionality and local-independence were not satisfied. In other words, the research revealed that 32 
items consisted of several subordinate concepts. Second, all 32 items cannot be treated as equivalent. Third, 
the governance of each university means that the concentration of authority is not important and is a 
combination. From these results, we can conclude that analysis from various viewpoints is necessary to clarify 
the effect of governance.
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